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大西， 堀田， 村井， 電子情報通信学会技術研究
報告 IE2000-13 : 33-40 ( 2000 ) 
9 .  Wavelet符号化 に対応 したカ ラ ー 静止画像 の 画
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apses . Y. Oomura， S. Aou ， X. L. Li， A. J .  
Li ，  K. Sasaki， T. Shiraishi : 9th 
International Behavioral Neuroscience 
Society Meeting ， Colorado U.S.A. ，  Apr. 
( 2000 ) 
9 .  Age-dependent changes in lipid peroxide 
levels in peripheral organs， but not in 
brain， in senescence-accelerated mice. S. 
Matsugo，  S. Tokumaru， K.  Matsushima， 
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K. Sasaki : 10th Biennial Meeting of the 
Society for Free Radical Research 
International， Kyoto Japan， Oct. ( 2000 ) 
10 . Effects of orexin-A and -B on neuronal 
activity of the ventromedial part of the 
arcuate nucleus in rats . K. Sasaki， N.  
Kawahara， M.  Ishibashi， T.  Shiraishi ，  K.  
Muramoto ，  Y .  Oomura : 30th Annual 
Meeting Society for Neuroscience， L.A. 
U.S .A . ，  Nov. ( 2000 ) 
1 1 .  Learning， memory and the hippocampal 
activity in genetically obese rodents . :  Y. 
Oomura， N.  Hori， S. Aou， X. Li， K. 
Sasaki， T.  Shiraishi : 30th Annual Meeting 
Society for Neuroscience， LA， USA， No￥ . 
( 2000 ) 
12 .  Selective estrogenic influence on inhibト
tory actions of opioids in ventromedial 
hypothalamic neurons . Kow L.-M. ， 
Otsubo S . ，  Shibuya 1 . ，  Phaff D.W .  and 
Sasaki K. : 30th Annual Meeting Society 
for Neuroscience， L.A. U.S.A， Nov. ( 2000 ) 
13 .  Design of integrated enzyme sensors for 
eliminating chemical cross talk. M.  
Suzuki， H.  Akaguma， Y. Yamamoto， S .  
Kawauchi : The Sixth World C ongress on 












































1 .  Measurement Technique for Twist Elastic 
Constants using In-Plane Electrode 
Structure. K. Ikeda， H .  Okada， H. 
Onnagawa， S. Sugimori :  J. Appl. Phys . 
86 : 5413-5416 ( 1999 ) 
2 .  Time-of-Flight Measurement of Hole 
Mobility in Aluminum ( III ) Complexes. S. 
Naka， H.  Okada， H.  Onnagawa， J. Kido ， 
T. Tsutsui : Jpn. J .  Appl. Phys . 38 : L1252-
L1254 ( 1999 ) 
3 .  Structual change in the paraelectric phase 
of ammonium Rochelle salt. K. Shimizu， 
T.  Kikuta， R.  Nozaki， Y. Shiozaki : 
Ferroelectrics 229 : 189司194 ( 1999 ) 
4 .  Crystal growth of copper-doped triglycine 
sulfate . T. Kikuta， T. Yamazaki， N.  
Nakatani : J .  Korean Phys . Soc . 35 : S1 151-
Sl 154 ( 1999 ) 
5 .  Investigation of double oxides in the 
system of Pr203-W03. T. Shimazaki， T.  
Yamazaki， K. Terayama， T. Ishiguro，  M. 
Yoshimura : J.  Alloys and C ompounds 
285 : 1 12-1 18  ( 1999 ) 
6 .  Residual strain and surface roughness of 
Si1 ・xGex alloy layers grown by molecular 
beam epitaxy on Si ( OOl ) substrate. C .  
Tatsuyama， T .  Asano， T .  Nakao， H.  
Matada， T. Tambo， H.  Ueba:  Thin Solid 
Films 369 : 161-166 ( 2000 ) 
7 .  Interface formation between GaS and 
CVD diamond films. A.  B. M. O. Islam， 
Y.  Nishiyama， T.  Tambo， C .  Tatsuyama， 
T. Ito : Surf. Sci .  448 : 1 -10  ( 2000) 
8 .  Effect of current flow direction on the 
heteroepitaxial growth of InSb on 
Ge/Si (OOl ) substrate heated by direct 
current. M. Mori， Y.  Nizawa， Y .  N ishi， K .  
Mae， T.  Tambo，  C .  Tatsuyama: Appl. 
Surf. Sci .  159/160 : 1 56-160 ( 2000) 
9 .  Epitaxial growth of Bi2Sr2CuOx films 
onto Si ( OOl ) by molecular beam epitaxy・
T. Tambo， T .  Arakawa， A. Shimizu ， S .  
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Hori， C.  Tatsuyama: Appl. Surf. Sci. 
159�160 : 161-166 ( 2000) 
10 .  Growth temperature effect on the 
heteroepitaxy of InSb on Si (l 1 1) . B .  V. 
Rao， T. Okamoto， A. Shinmura， D. 
Gruznev， M.  Mori， T .  Tambo， C. 
Tatsuyama :  Appl. Surf. Sci. 1 59� 160: 
335・340 ( 2000) 
1 1. Characterization of GaS-deposited CVD 
diamond films by AES & XPS. A. B. M. 
O.  Islam， Y.  Nishiyama， T .  Tambo， C. 
Tatsuyama: Appl. Surf. Sci . 159�160: 
588-593 ( 2000) 
12 .  Structural characterization. of Si1 -xGex 
alloy layers by molecular beam epitaxy 
on Si ( OOl ) substrate. T .  Asano ， T .  Nakao ， 
H. Matada， T .  Tambo， H. Ueba， C. 
Tatsuyama: J.  Appl. Phys. 87: 8759-8765 
( 2000 ) 
13 .  Effect of In( 4x1) Reconstruction Induced 
Interface Modification on the Growth 
Behavior of InSb on Si ( l 11 )  Substrate. B .  
V. Rao， D. Gruznev， T .  Tambo， C .  
Tatsuyama : Jpn， J.  Appl . Phys . 39: 3935-
3942 ( 2000 ) 
14 .  Passivation of GaAs surface by GaS. A. 
B .  M.  O. Islam， T. Tambo， C. Tatsuyama: 
Vacuum 59: 894-899 ( 2000 ) 
15 .  Growth Temperature Dependent Role of 
In ( 4x1 ) Surface Phase for the 
Heteroepitaxial Growth of InSb on 
Si ( 1 1 1 )  substrate. B .  V. Rao， D.  Gruznev， 
T. Tambo， C. Tatsuyama : J.  Appl. Phys. 
87: 824-829 ( 2000) 
16 .  Role of In ( 4x1) Superstructure on the 
Heteroepitaxy of InSb on Si ( 1 1 1 )  
Substrate. B .  V .  Rao， T .  Okamoto， A. 
Shinmura， D .  Gruznev， T. Tambo， C. 
Tatsuyama: Appl. Surf. Sci . 162�163: 
263-269 ( 2000 ) 
17 . 厚膜集積化 ガス セ ン サ に よ る 室 内 VOC の 識別 .
角 崎雅博， 藤城敏史， 谷野克 己 ， 石 川勝巳 ， 小
森一哉 ， 龍山智柴 : 電気学会論文誌 「 セ ン サ ・
マ イ ク ロ マ シ ン 部門誌J 120-E : 438-445 
( 2000 ) 
18. Investigation of Micro-deflection Liquid 
Crystal Display Modes . M. Ishimaru， H.  
Okada， H. Onnagawa: Jpn . J.  Appl. Phys . 
39: 532-538 ( 2000 ) 
19 . Liquid Crystal System as Molecular 
Machinery: Investigation of Dynamic 
Impedance Matching between Molecular 
Core and Terminal Groups Using Rotor­
Bearing Model. J. Xu， H.  Okada， H .  
Onnagawa， S .  Sugimori， K. Toriyama: 
Jpn. J. Appl . Phys . 39 ( 4A) : 1801-1807 
( 2000 ) 
20.  Carrier Transport Properties of Organic 
Materials from EL Device Operation. S. 
Naka， H. Okada， H. Onnagawa， Y .  
Yamaguchi， T .  Tsutsui: Synth. Met. 1 1 1 -
1 1 2: 331-333 ( 2000 ) 
21 . High electron mobility in 
bathophenanthroline. S. Naka， H. Okada， 
H. Onnagawa， T. Tsutsui: Appl. Phys . 
Lett . 76: 197-199 ( 2000 ) 
22 .  Composition Control of NiTi Shape 
Memory Alloy Films Formed by Sputter 
Deposition with a Composite Target .  F .  
Takeda， T .  Yamazaki， T .  Nakaj ima: Jpn. 
J. Appl. Phys. 39: 5992-5994 ( 2000 ) 
23 . Theory of time-resolved two-photon 
photoemission spectroscopy from metal 
surfaces ， T. Mii， H. Ueba: J.  Lumin. 
89-90: 898-901 ( 2000 ) 
24. Theory of energy- and time-resolved 
two-photon photoemission from metal 
surfaces ・influence of pulse duration and 
excitation condition. H. Ueba， T. Mii: 
Appl. Phys . A 7 1 ( 5 ): 537-545 ( 2000 ) 
その他の論文
1 . イ ン テ リ ジ ェ ン ト に お い セ ン サ の研究. 石 川勝
巳， 小森一哉 ， 角 崎雅博， 藤城敏史， 谷野克 巳，
龍山智柴 : 平成1 1 年度 ( 第13 回)若い研究者 を 育
て る 会研究論文集 : 7-13 ( 2000 ) 
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2 .  MBE growth of SiO .75GeO .25 alloys using 
short-period ( Sim/Gen) N  superlattices 
on Si ( OOl ) substrate . M. M. Rahman， H. 
Matada， T.  Tambo ， C. Tatsuyama: 電 子
情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ED100 : 15-20 
( 2000 ) 
3 .  BSCO薄膜 の Si ( OOl )面上へ の ヘテ ロ エ ピ タ キ
シ ャ ル成長. 丹保豊和 ， 清水淳史 ， 松 田晶 詳 ，
龍山智柴 : 電子情 報 通 信 学 会 技術研 究 報 告
ED100 : 21 -26 ( 2000 ) 
プ口シーテsィ ング等
1 .  Phase Transition in RS-ARS Mixed 
Crystals.  Y. Shiozaki， N. Noda， T. Kikuta， 
K. Shimizu， R.  Nozaki : Proceedings of 1 st 
International Conference on 
Thermophysical Properties of Materials : 
19 1 - 194 ( 1999 ) 
2 .  Thermal Deformation of a Metal Mask 
for Pattern Formation of Sputtered 
Films. T. Yamazaki， T. Yoshizawa， T. 
Yamabuchi ， S. Hirobayashi， T. Kikuta， N. 
Nakatani : JSST International Conference 
on Modeling， Control and Computation in 
Simulation : 372-376 ( 2000 ) 
3 .  Si表面 の 再構成とInSb の ヘ テ ロ エ ピ タ キ シ ャ
ル成長. 龍山智柴 : 応用物理学会 シ リ コ ン テ ク
ノ ロ ジ 一 分科会主催 「 シ リ コ ン ス ク ー ル m 金
沢」 講演予 講集 : 12-21 ( 2000 ) 
国際学会
1 .  Sb adsorption on Si ( 1 1 1 ) -In( 4x1) surface 
phase. B. V. Rao ， D. Gruznev， T. Tambo， 
C. Tatsuyama :  10th International 
Conference on Solid Films and Surfaces， 
Princeton USA， Jul . ( 2000 ) 
2 .  Role of short period superlattice buffers  
for the growth of SiO .75GeO .25 alloy 
layers on Si ( 00 ) .  M. M. Rahman， H. 
Matada， T. Tambo， C. Tatsuyama : 10th 
International Conference on Solid Films 
and Surfaces ， Princeton USA， Jul . ( 2000 ) 
3 .  Molecular beam epitaxial growth of high 
quality InSb films on Si ( 1 1 1 )  substrates . 
B .  V. Rao， D .  Gruznev， T. Tambo， C. 
Tatsuyama : The 1st Asian Conference on 
Crystal Growth and Crystal Technology， 
Sendai Japan， Aug. ( 2000 ) 
4 .  STM-AES-RHEED study of Sb adsorption 
on Si ( 1 1 1  ) -In ( 4x1 ) reconstruction. D. 
Gruznev， B. V. Rao， M. Mori ， T. Tambo 
and C. Tatsuyama : First Asia Pacific 
Conference on Fundamental problems of 
Opto and microelectronics ，  Vladivostok 
Russia， Sep. ( 2000 ) 
5 .  Formation of first InSb molecular layer 
on Si ( 1 1 1 )  substrate : Role of In(4x1 ) 
reconstruction. B .  V. Rao ， D .  Gruznev， T.  
Tamboa and C. Tatsuyama: 25th 
International Conference on the Physics 
of Semiconductors ， Osaka Japan， Sep . 
( 2000 ) 
6 .  How Si ( 001 ) -In (4x3 ) Reconstruction 
Improves the Epitaxial Quality of InSb 
films Grown on Si ( OOl ) Substrates. B. V. 
Rao ， D. Gruznev， T.  Tambo ，  C. 
Tatsuyama : International Symposium on 
Surface and Interfaces ・ Properties of 
Different Symmetry Crossing- ， Nagoya 
Japan， Oct. ( 2000 ) 
7 .  Twinned InSb molecular layer on Si ( l 1 1 ) 
substrate. B .  V. Rao， D .  Gruznev， M.  
Mori， T. Tambo， C. Tatsuyama : Proc. 
International Symposium on Surface and 
Interfaces - Properties of Different 
Symmetry Crossing-，  Nagoya Japan， Oct . 
( 2000 ) 
8 .  Study on Depletion Mode Operation of 
Protruding-Tip Field Emitter Triodes. Y. 
-C. Luo， M. Shibata， H. Okada and H. 
Onnagawa : Materials Research Society 
2000 Spring Meeting， San Francisco 
U .S.A， Apr. ( 2000 ) 
9 .  Modulated Microdomain Switching of 
Nematic Liquid Crystal . T. Takematsu， H. 
Okada， H. Onnagawa : The 18th 
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K. Makoshi， H.  
Symposium on Surface and 
Nagoya Japan， Oct. ( 2000 ) 
Theory of photon-assisted 
through 
Makoshi， 
Symposium on Surface 








International Liquid Crystal 
Sendai Japan， Jul . ( 2000 ) 
10 .  Switching Characteristics of Ferroelectric 
Liquid Crystals under Horizontal Electric 
Field. M. 
Conference ， 
Takata， H. Okada， H. 
Onnagawa: The 18th International Liquid 
Crystal Conference， Sendai Japan， Jul . 
( 2000 ) 
賞
1 . 高温学会論文賞 ， I高温固体電解質酸素セ ン サ ー
の た めのTb407お よ びfTb2Cu205電極の検討J .
島崎 利治 ， 山崎登志成 ， 寺山清 志 ， 吉 村 昌 弘
( 2000 ) 
Liquid 
A 
1 1 .  Mechanical Strings 
Crystal Ensemble System 
Comprehensive Model for Polymorphism. 
K. Toriyama， H. Onnagawa， H. Kimura， 
J. Xue， H.  Okada， S. Sugimori : The 18th 
International Liquid Crystal Conference， 
























イ ン タ ー ネ ッ ト 編. 平井美朗 ， 長谷博行 ， 古 田
高士， 高井正三 ， 内 藤綾子， 布村紀男， 高橋純，
立川智之 : 大学生の 情報リ テ ラ シ ー 入門 ( 第 2





















Liquid Crystal Systems. J. Xu， H. 
Onnagawa， K. Toriyama， H. Okada， S. 
Sugimori : The 18th International Liquid 
Crystal Conference， Jul . ( 2000 ) 
13 .  Phase Relation of Pr-Mn-Double 













12 .  
Reactions 
Yoshimura:  
Symposium on Hydrothermal 
and Fourth International Conference 
Solvo-Thermal 
Jul . ( 2000 ) 
Theory of vibrational 
adsorbates by the scanning tunneling 
microscope. N. Mingo， K. Makoshi ， T. 
Mii， H. Ueba， S. Tikhodeev : International 
Symposium on Surface and 
Nagoya Japan， Oct. ( 2000 ) 
15 .  Theory of two-photon 
from image potential 
surfaces -- Role of electronic dephasing. 
H. Ueba， T. Mii : International Symposium 
on Surface and Interface， Nagoya Japan， 
Oct. ( 2000 ) 
Vibrational 
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14 .  
photoemission 
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temperature and humidity in environment. 
S. Hirobayashi， H .  Kimura， T. Oyabu : 
Sensors and Actuators B， Vol. 60 : 78-82 
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(1999) 
2 . ガスセンサを用いた光 環境下におけるEpipre
mnum aureumの ホルムアルデ ヒド浄化率の
導出. 小野寺武，広林茂樹， 木村春彦， 大薮多
可志 : 電気学会論文誌 Vol. 119-E， No.11: 
532-537 (1999) 
3 . ガスセンサを用いた Epipremnum aureumの
ホルムアルデ ヒド浄化過程の モデ ル化. 小野寺
武，広林茂樹， 山淵龍夫， 木村春彦， 大薮多可
志:電気学会論文誌，Vo1.120-E， No. 1 :26-27 
(2000) 
4 . 帯域分割を用いた パワ}エンベロ ー プ逆フィル
タ処理の 残響抑圧効果. 広林茂樹，山淵龍夫:
電子 情報 通信学会論文誌，Vol. J83-A， No. 
8: 1 029-1033 (2000) 
5. カラー文書画像中の 文字領域抽出を目的とした
色分割. 長谷博行，米国政明， 酒井充， 丸山博:
電子 情報 通 信 学会 Vol. J83・D-II， No. 5 :  
1294-1304 (2000) 
6 .  Understanding Illustrations of O rigami 
Drill Books. J. Kato. T. Watanabe. H. 
Hase， T. Nakayama: 情報 処理学会論文誌
Vo1.41， No. 6 :  1857-1873 (2000). 
7 . 高解像度入力した カラー 文書画像に現れる網点
ノイズの 効果的軽減手法. 長谷博行，米田政明，
酒井充，丸山博，加藤ジ、エ ンー:映像情報メディ
ア学会Vol. 54， No. 7 :  1107-1111 (2000 ) 
8. 段階的弛緩法による文字列抽出. 篠川敏行， 長
谷博行，米国政明， 酒井充， 丸山博:画像電子
学会Vo1.29， No. 5: 47 1-479 (2000) 
9 . 知識獲得の た めの 対話方式に関する一考察. 小
林宏教，河崎 善司郎， 徐天歳， 瀧田啓司， 田島
正登:電子 情報 通信学会論文誌Vol. J83-D-I， 
No. 8 :  901 -905 (2000) 
10. On the Relation between Viterbi Decoding 
with Labels and the SOV A. M. Tajima， K. 
Takida. Z .  Kawasaki : I EICE Trans. 
Fundamentals : Vol. E 83-A. No.10: 1966-
1970 (2000) 
1 1. 強化学習型マルチエー ジ、エン トによる交通信号
制御. 参沢， 木村 ，広瀬， 大里:電子 情報通信
学会論文誌 Vol. J83-D-I， No. 5 :  4 78-486 
(2000) 
12. セルオ ー トマト ンを用いた 雪の 結晶の 類似パター
ン生成. 轡田，広瀬， 蜂川， 木村: 電子情報通
信学会論文誌Vol. J83-D-I， No. 9 :  909-918 
( 2000 )  
13. ガスセンサを用いた Epipremnum aureumの
ホルムアルデ ヒド浄化 過程のモデ ル化. 小野寺
武，広林茂樹，山淵龍夫，木村春彦，大薮多可志:
電気学会論文誌 Vol. 120 ・E， No. 1 :  26-27 
(2000 ) 
14. 帯域分割を用いたパワーエンベロ ー プ逆フィル
タ処理の 残響抑圧効果. 広林茂樹，山淵龍夫:電
子情報通信学会論文誌Vol.J83-A， No. 8 :  
1029-1033 (2000) 
15. Character String Extraction from Color 
Documents. H. Hase， T. Shinokawa， M. 
Yoneda， C.Y. Suen: The Journal of The 
Pattern Recognition Society in press 
(2000 ) 
16. HMMに基づく交通監視映像の 背景・ 物体・ 影
の 分離手法. 加藤ジェー ン ， 渡遁豊英，米国政
明:情報処理学会論文誌Vo1.42， No. 1 in 
press (2000 ) 
17. ライフ ゲー ムにおける過渡現象の セル数依存性.
峰川繁，米国政明，広瀬貞樹: 人工知能学会誌
Vo1.16， No.2 in press (2000 ) 
その他の論文
1 . マスクパター ンの熱応力変形の 有限要素法解析




2 . 帯域分割を応用したパワー エンベロ ー プ残響抑
圧処理の 改 善効果. 高塚徹，広林茂樹， 山淵龍
夫，吉沢寿夫:第20回計算電気・電子工学シン
ポジウム: 57-60 ( 1999) 
3 . マスクパター ンの 熱応力変形の 有限要素法解析




4 . 帯域分割を応用した パワー エンベロ ー プ残響抑




ポジウム: 57-60 (1999) 
5 .  21世紀に向けて文字・文書メディアの認識・理
解の夢と課題 ( パネル討論). 大町真一郎， 長
谷博行，入江文平， 山田敬嗣，古賀昌史， 石垣
一司， 電子情報通信学会，パターン認識・メデ ィ
ア理解研究会， PRM U 99-30: 1-8 (2000) 
国際学会
1 .  Thermal deformation of a metal mask for 
pattern formation of sputtered films. T. 
Yamazaki， T. Yoshizawa， T. Yamabuchi， 
S. Hirobayashi， T. Kikuta， N. Nakatani: 
JSS T2000， JSS T International Conference 
on Modeling， Control and Computation in 
Simulation， Tokyo Institute of 
Technology， Japan， O ctober:372-376 
(2000) 
2. Constructing Arbitary Perspective-
Corrected Views From Panoramic Images 
Using Neural Networks. F. Ekpar， H. 
Hase， M.Yoneda: Proceeding of the 7th 
International Conference on Neural 
Information Processing: 156-160 (2000) 
3.  Distortion- Free Navigation of Omni­
Directional Images Using Constructive 
Neural Networks. F. Ekpar， M. Yoneda， 
H. Hase: Proceeding of the MV A 
International Workshop on Machine 
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助 手 宮 越 隆
技 官 大久保 篤 志
著書
1. 視覚と 色. 中嶋芳雄 : カラー・オ ン・金沢 (山
岸政雄編:前田印刷株式会社出版， 金沢 市) in 
press 
原著論文
1 . 微小視角における色相変化. 中嶋芳雄， 高松衛，
松田秀雄， 加藤象二郎 :日本眼光学学会誌
Vo1.21， NO. 1 :  11-17 (2000) 
2 . 水平方位周辺視の照度レベルによる表面 色の 色
の見えの 変化?一人 の 被験者についての 測定?
湯尻照，杉山弘幸， 中嶋芳雄 : 光 学Vo1.29， N 
0.3: 174-179 (2000) 
3.  D NAモータのー 電気的モデ ル. 宮腰隆，越田陽
一，松田秀雄， 中嶋芳雄，畠山豊正: 電子情報
通信学会論 文誌Vol.J83-D-II， NO. 6 :  1564-
1567 (2000) 
4 . 極微小視角における色覚. 中嶋芳雄， 高松衛，
長山信一， 飯塚昌之 :電 気 学 会 論文 誌
Vo1.120-A， No. 8 /9: 849・850 (2000) 
5. 都市景観照明の評価に関する基礎的研究. 中嶋
芳雄，舟津景子 ， 高松衛，松田秀雄 : 電気学会
論文誌Vo1.120-A， No.12 (2000) in press 
6 . 道路情報板における最適表示 色 数. 中嶋芳雄，
中島 賛太郎， 高松衛: 電 気 学会論文 誌
Vo1.120・A， No.12， (2000) in press 
7 . 景観照明の評価に対する定量化に関する研究.
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Vo1.121-A， No. 1 (2000) in press 
その他の論文
1 .  Some Considerations on Color Hologram 
Trial Techniques Using He-Cd + Laser 
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Eng. Tokyo Inst. Politech. Vo1.21， No.1: 
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2 .  O rthogonal Transform Techniques 
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3 .  Simulation on a Collision between Magnet 
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D-II， Vol. J83-D-II， No. 2 : 795-804 (2000) 
5 . 運動領域サイズの検出が可能な M S Tの モデル.
小森雅和，唐政，泉田喜一郎: 電気学会論文誌C，
Vo1.120-C， No. 3 :  404-412 (2000) 
6 . ホップフィー ルドネットワクーにおける 山登り
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No. 3 :  319-331 (2000) 
7. 樹状突起のメカニズ ムに基づくニュー ロン モデ
ル. 唐政， 田村宏樹，倉津誠， 石塚興彦， r炎野
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Symposium: 231-236 (1999) 
3 . 景観画像からの感性因子の抽出と推定 . 堀田裕
弘， 大橋俊道，村井忠、邦，中嶋芳雄 :第5回知能
情報メディアシ ンポジウム (I T M 99): (1999) 
2 次元画像品質を用いたステレオ静止画像の画
質評価 モデル. 河合良直，堀田裕弘， 中嶋芳 雄，
村 井忠邦 :画像符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム
( PC SJ99): 45 (1999) 
5 . 光の 三原 色 : R . G . Bを基準にした実用的な
カラ変ー換式. 飯塚昌之，中嶋芳雄 :照明学会




I T E， Vo1.24， NO.26: 25-30 (2000) 
7 . 景観画像を対象とした感性語による画像検索法.
大橋俊道，堀田裕弘， 村井忠邦， 中嶋芳雄 :映
像情報メディア学会技術報告， I T E， Vol. 24， 
NO.63: 1-6 (2000) 
8 . 符号化されたステレオ静止画像の画質評価の検
討. 河合良直，堀田裕弘，村井忠邦，中嶋芳雄 :
映像情報 メディア学会技術報告， I T E， Vo1.24， 
No.63: 23-28 (2000) 
9 . 符号化されたステレオ静止画像における画質評
価 モデ ル. 堀田裕弘，河合良直， 村井忠邦， 中
嶋芳雄 : 情 報 処 理学 会技 術研究報告 ，
A V M28-6， pp.31幽36 (2000) 
10. 符号化されたステレオ静止画像の画質評価モデ
ル. 河合良直，堀田裕弘，村井忠邦，中嶋芳雄 :
画 像符号 化シ ンポジウム (PCSJ2000): 125 
(2000) 
Processing 13th 
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Congress of the European 
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Hasegawa， S. Fujita， 














公一 : 電子情報通信学会論文 誌 A， Vol.J83-A， 
NO . 5 :  486-498 ( 2000 ) 
8 .  Four-quadrant CMOS current-mode mul­
tiplier independent of device parameters. 
K. Tanno， O. Ishizuka and Z. Tang : IEEE 
Trans. on Circuits and Systems II， Vo1 .47 ， 
NO. 5 : 473-477 ( 2000 ) 
9 . シ ナ プス 開 の相互作用 を 考慮 し た ニ ュ ー ロ ン モ
デル. 唐政 ， 田村宏樹 ， 石塚興彦， 淡野公一 : 電
気学会論文 誌C， Vo1 . 120-C， No. 7 :  1012-1019 
( 2000 ) 
10 . 知識獲得の た め の対話方式 に 関す る 一考 察 . 小
林宏教， 河崎善 司郎 ， 徐天昆 ， 瀧田啓司 ， 田島
正登 : 電子情報通信学会論文 誌 : Vol.J83 色 D-
1 ，  NO. 8 :  901-905 ( 2000 ) 
1 1 .  On the Relation between Viterbi Decoding 
with Labels and the SOV A. M. Taj ima， K. 
Takida. Z .  Kawasaki : IEICE Trans. 
Fundamentals : Vol.E83-A， No. 10 : 1966-
1970 ( 2000 ) 
12 .  DCT を 用 い た 合 焦判 定 に よ る 物体検 出 法 の 提
案. 三輪道雄 ，石井雅博 ，小池康晴 ， 佐藤誠 : 映像
情報 メ デ ィ ア 学会 誌， Vo1 .54 ， No. 2 : 252-
259 ( 2000 ) 
その他の論文
1 . 膨張運動の認識 ・ 学習可能 な ニ ュ ー ロ ン モデル.
関 谷 泰紘 ， 青 山 智夫 ， 唐 政 : 信 学 技 報 ，
Vo1 . 100， NO.248 :  81 -88 ( 2000 ) 
2 . 結合非分散方程式のソ リ ト ン 解 . 角 畠 浩 ， 紺野
公明 : 日 本物理学会春 の分科会 ( 関西大学 ) : 2  
3 pZ E5 ( 2000 ) 
3 .  IKK シ ス テ ム に よ る リ カージ ョ ン 公式. 紺野公
明 ，今井宏治， 角 畠 浩 : 日 本物 理学会秋の 年会
( 新潟大学 ) : 24 pWG-12  ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  On the Relation Between Viterbi Decoding 
with Labels and the SOV A. M. Taj ima， K. 
Takida， Z .  Kawasaki : Proc. of the 22nd 
Symposium on Information Theory and 
Its Applications : 367・370 ( 1999 ) 
2 .  Interprocess Communication for Force 
Disp lay of Dynamic Virtual World ， S. 
Hasegawa， M. Ishii， Y. Koike， M.  Sato ， 
Proc. of ASME International Mechanical 
Engineering Congress and Exposition， 
Nashville : 21 1 - 218 ( 1999 ) 
3 .  A Study of Screen Intermediate Camera 
for Ranging Far Away Objects ， M. Miwa， 
M. Ishii， Y.  Koike， M. Sato， Proceedings 
of the 3rd Internatio nal Workshop on 
Advanced Image Technology， Fuj isawa， 
Japan : 221 -225 ( 1999 ) 
4 .  Learning-possibility for neuron model in 
medical superior temporal area. Y.  
Sekiya， H. Zhu，  T. Aoyama and Z.  Tang : 
15th Korea Automatic Control 
Conference， KACC'2000 : 517-520 ( 2000 ) 
5 .  Process division in haptic display system， 
S. Hasegawa， M. Ishii， M. Sa to， Y.  Koike : 
Proceedings of 7th International 
Conference on Parallel and Distributed 
Systems， Iwate， Japan : 219-224 ( 2000 ) 
6 .  4+4 Fingers D irect Manipulation with 
Force Feedback. S. Walairacit ， K.  
Yamada， S. Hasegawa， M. Ishii， M. S ato : 
ACM SIGGRAPH2000 ， New Orleans， USA: 
75 ( 2000 ) 
7 .  Effect of Coupling Haptics and Stereop sis 
on Depth Perception in Virtual 
Environment . L. Bouguila， M. Ishii， M. 
Sato : 1 st International workshop on 
Haptic Human-computer Interaction， 
Glasgow， UK: 54 ( 2000 ) 
8 .  A Large Workspace Haptic Device for 
Human-Scale Virtual Environments .  L. 
Bouguila， M. Ishii， M. Sato : 1 st 
International workshop on Haptic 
Human-co mputer Interaction， Glasgow， 
UK: 86 ( 2000 ) 
9 .  Effec t  of Coupling Haptics and Stereopsis 
on Depth Perception in Virtual 
Envi ronment. L. Bouguila， M. Ishii， M. 
Sato :  World Multi conferene on Systemics ， 










































USA: 406-414 ( 2000 ) 
10 .  New Haptic Device for Large Workspace 
Virtual Environment. L. Bouguila， M. 
Ishii， M. Sato : World Multiconferene 
Systemics ， C ybernetics and Informatics ， 
Orlando ， USA: 415-421 ( 2000 ) 
1 1 .  Design A Tension Based Haptic Interface. 
S. Kim， M.  Ishii ， Y. Koike， M. Sato : 




USA: 422-427 ( 2000 ) 
1 2 .  Haptic Interface with 7 DOF Using 
Strings : S. Kim， M. Ishii ， Y. Koike， M.  
Sato : 10th Internat ional Conference 
Informatics ， 
著書
1 . 押 出 し . 高辻則夫 : 最新塑性加工要覧 (日本塑
性加工学会 編 : コ ロ ナ社) pp56・75 ( 2000 ) 
2 . 押 出 し加工. 高辻則夫 : 改訂6版 金属便覧 ( 日
本金属学会 編 : 丸善 ) pp1089-1097 ( 2000 ) 
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本佳紀， 梶田伸彦， 佐貫須美子， 前健彦， 能登
谷久公， 新井甲ー : 日本金属 学会 誌 Vol. 63 ， 
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的熱応力測定. 吉本隆志， 石原外美， 五嶋孝仁，
石崎崇史 : 非破壊検査 Vol. 48， N o. 1 2  
846-852 ( 1999 ) 
4 .  Bi入 り 青 鍋合金( ア ク アブロ ンズ) の被削性に
及 ぼすBiの 影響.能登谷久公， 蒋立清， 山田茂，
Artificial R eality and Telexistence， Taipe i ， 
Taiwan : 224-230 ( 2000 ) 
13 .  4+4 Fingers Haptic Display in the Mixed 
Reality Enviro nment. K. Yamada， 
Walairacht ， S ..  Hasegawa， M. Ishii， Y. 
M. Sato : 10th International 
Artificial 
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( 2000 ) 
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亘 : 伸 銅 技術 研 究 会 誌 Vol. 39， No. 1 : 
1 2 1 - 127 ( 2000 ) 
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Vo1 .64 ， No. 7 : 518-526 ( 2000 ) 
6 .  Microstructural characteristics and 
superplastic-like behavior in aluminum 
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Aida， T. T akeuchi ， J.  Kusui ， K. Yokoe : 
Acta Materialia Vo1.48 : 2625-2632 ( 2000 ) 
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矩形中 空押 出 し材の寸法精度の 向上.稲垣稔之，
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勝彦 : 塑 性 と 加工 Vo1.41 ， No.474 : 670-674 
( 2000 ) 
8 .  Effect of Testing Frequ ency on Corrosion 
Fatigue of A Squeeze-Cast Aluminum 
Alloy.K. Shiozawa， S. Sun， R. L. Ead ie : 
Metallurgical and Materials Transactions 
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10 . 複合表面改質 し た合金工具鋼の ア ル ミ ニ ウ ム 合
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1 2 . ホ ワ イ ト メ タ ル をラ イ ニ ン グ し た軸受材の 摺動
疲労寿命 に 関 す る 研究. 田村清， 石原外美， 五
嶋孝仁， 吉田久志 : 日 本舶用 機 関 学会 誌 Vol.
35， No . 3 :  198-204 ( 2000 ) 
13 .  Effect of atmospheric humidity on small 
fatigue crack growth behavi or in silicone 
nitride. S. I shihara， A.  J. McEvily， T. Go 
shima : J.  Am. Ceramics Vo1.83 ， N o .3 
571-577 ( 2000 ) 
14 .  On fatigue lifetimes and fatigue crack 
growth behavior of bone cement. S. 
Ishihara， A .  J.  McEvily， T. Goshima， K. 
Kanekasu， T. Nara : J .  Mat . Science ，  
Materials in  Medicine Vo1. 1 1 ， No . 10  
661-666 ( 2000 ) 
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文集 A 編 Vo1 .66， No.648 : 1498- 1505 ( 2000 ) 
16 .  TiCN系サ ー メ ッ ト 合金 と 鋳鉄の摩擦摩耗特性.
原恭， 松木賢司， 萱野敬洋 : ト ラ イ ボロ ジ ス ト
V 01 .  45 in press ( 2000 ) 
17. Estimating the equivalent strain in equal­
channel angular pressing. T. Aida， K. 
Matsuki ， Z .  Horita， T. G. Langdon : Script 
a Materialia in press ( 2000 ) 
そ の他の論文
1 . 大型押 出 し形材 の 製造技術 の現状.高辻則夫 :
塑性 と 加工， Vo1.41 ，  No .472 : 447-452 ( 2000 ) 
2 . チ タ ン系硬質薄膜の ア ル ミ ニ ウ ム 押 出加工 ダ イ
ス への適用 . 春山義夫， 横井信安， 河村新吾， 木
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62-66 ( 2000 ) 
3 . 材料力学ー疲労研究の最近の動向 ( 解説 ) . 塩津
和章 : 日 本機械学会 誌 (特集 機械工学年鑑) ， 
Vo1. 1 03 ，  No.981 : 494-495 ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  Microstructure and mechanical properties 
of 2024AI-Fe-Ni PM alloys consolidated 
by equal channel angular pressing. K. 
Matsuki， T. Aida， T. Takeuchi， J .  Kusui : 
Materials Science Forum， Vol . 331 -337 
1215-1220 ( 2000 ) 
2 .  Duplex S-N Curve Characteristic s  and 
Subsurface Fatigue Crack Initiation 
Behaviour in High Carbon-Chromium 
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Bearing Steel. K. Shiozawa， L. T. L u， S. 
Ishihara : Proc. The 13th European 
Conference on Fracture ， Fracture 
Mechanics， Applications and Challenges 
( San Sebastian， Spain ) : CD司ROM ( 2000 ) 
3 .  On the Growth of Small Fatigue Cracks 
in Two Squeeze岨Cast Aluminum Alloys . S. 
Ishihara， K. Shiozawa， A. J. McEvily 
Materials Science Forum ( Virginia ) ，  Vol. 
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1 .  Life improvement of TiN-duplex treated 
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ozawa : 27th Leeds-Lyon Symposium on 
Tribology， Lyon， France， September 
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教 授 岩 淵 牧 男
教 授 葛 晋 治
教 授 竹 越 栄 俊
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岩淵牧男 : タ ー ボ機械， 第28巻， 第 6 号 : 342-
349 ( 2000 ) 
2 . ス タ ッ ガー ド配列ス パ イ ラ ル フ イ ン付管群の渦
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( 2000 ) 
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( 2000 ) 
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報， 管群配 列 の 影響 ) . 奥井 健一 ， 岩淵牧男，
高岡恵輔 : 第37 回 日 本伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム講演論
文集 : 415-416 ( 2000 ) 
4 . セ レ ー テ ッ ド フ イ ン付管群の 熱流動特性 ( 第 3
報， セ レ ー テ ッ ド フ イ ン と ス パ イ ラ ル フ イ ン の
性能比較) .奥井健一 ， 岩淵牧男， 高間恵輔 :
第37回 日 本伝熱シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集 : 417-
418 ( 2000 ) 
5 . 磁性流体の熱伝導率 に 関 す る 研究. 竹越栄俊 ，
柴田豊広 ， 平津良男， 小坂暁夫 : 富山大学工学
部紀要， 第51巻 : 9-12  ( 2000 ) 
プロシーテrィ ング等
1 . ス タ ッ ガー ド配列 フ イ ン付管群か ら の渦 発生周
波数.奥井健一 ， 岩淵牧男， 加藤幸秀， }lI 部泰
臣 : 日 本機械学会 北陸信越支部第37期総会 ・ 講
演会 講演論文集 : 369-370 ( 2000 ) 
2 . 吸着剤 を含ん だ水の融解潜熱 に 関 す る 研究 . 平
j畢 良男， 竹越栄俊 ， 小坂暁夫， 平木宏幸 : 日 本
機械学会 北陸信越支部第37期 総会 ・ 講演会論文
集， 355-356 ( 2000 )  
3 . 環境負荷低減の た め の熱エ ネ ル ギ ー の貯蔵に 関
す る 基礎研究 . 平津良男， 竹越栄俊， 他 17名
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原著論文
1 . ワ イ ヤ放電加工の加工精 度 に 関す る 基礎 的研究
( 第 4 報) - オ ー バ ー カ ッ ト ー ド ウ ェ ル 方 式 に よ
る 小円弧凹 コ ー ナ ー R の荒加工精度の改善方法ー.
小 原治樹 ， 河合保 ， 大住問。 ， 電気加工学 会誌 ，
Vo1.33， No.74 : 16-23 ( 1999) 
2 . 大口径 ゾー ン プ レ ー ト 製作用 レ ー ザ描画装置の
開発. 野村俊 ， 神谷和秀， 奥田聖一 ， 宮代裕 ，
吉田孝富 ， 田代発造， 吉川和男 : 精密工学会誌 ，
Vo1.65 ， No. 1 1 : 1652-1657 ( 1999 ) 
3 .  Exciting Moment Analysis of V -Type 
Engine ( 14.・Cylinder V司Type Engine). N. 
Ito， I. Hattori : JSME Int. J. Series C， 
Vo1.43 ， No.2  : 3 1 1 -317 ( 1999 ) 
4 .  Molecular Dynamics Mechanism of 
Diffusion. T. Iwaki， S. Satake : Thermal 
Science and Engineering. 7・6 : 9・16 (1999 ) 
5 . ワ イ ヤ放電加工の加工 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ( 第3
報) 司仕上げ加工の加工精度の検討- 小原治樹 ，
石津稔之 ， 河合保， 大住剛 ， 林卓郎 : 電気加 工
学会誌 ， Vo1.34， No. 75 : 30-37 ( 2000 ) 
6 . 反射角 の変化 と 位相 シ フ ト 法 を 用 い た 空 間 分解
能の高い形状誤差測定法. 野村俊 ， 神谷和秀，
李陽， 田代発造， 吉川 和男 : 精密工学会誌 . V
01.66 ， No.3 : 446・450 ( 2000 ) 
7 .  High precision analysis of lateral shear­
ing interferogram using the integration 
method and polynomials. S. Okuda， T. 
Nomura， K. Kamiya， H. Miyashiro ， K. 






































( 分担執筆 ) 日本学術振興会 未 来 開拓学術研究
第 2 回 「エ ネ ル ギ ー と 環境j公開 シ ン ポ ジ ウ ム
報告資料集 : 40-69 ( 2000 ) 
4 . 吸着剤 に 含 ま れ た 氷 の 融解潜熱 に 関 す る 研究.
平津良男， 竹越栄俊 ， 小坂暁夫， 平木宏幸 : 第
37回日本熱物性シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集1 : 391 -
393 ( 2000 ) 
5 . ミ ス ト 冷却 に お け る 焼結多孔体の伝熱促進効果
( 実験的研究 )瀧本 昭 ， 宮下将志， 小坂暁夫 :
第37 回日本伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集. Vo1. 
3 : 707-708 ( 2000 ) 
6 . ミ ス ト 冷却 に お け る 焼結多孔体の伝熱促進効果
( 理論的研究) .小坂暁夫， 瀧本 昭 : 第37 回日
本伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集. Vo1.3 : 709-7 
10 ( 2000 ) 
7 . 微細構造粒子 に含 ま れる 氷の融解潜熱 に 関 す る
研究. 平津良男， 竹越栄俊 ， 平木宏幸 : 日本機
械学会2000年年次大会講演論文集 : ( 2000 ) 
8 .  混合粉体の高温 に お け る 断熱特性 に 関 す る 研
究.竹越栄俊 ， 角 野真一郎 ， 平津良男， 長元孝
夫， 第21回日本熱物性シ ン ポジ ウ ム講演論文集 :
1 1 1 - 1 13  ( 2000 ) 
9 . 分子動力学法 に よ る 吸着過程の基礎的研究， 平
津良男， 井上真敬 ， 竹越栄俊 ， 第21 回日本熱物
性 シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集 : 336-338 ( 2000 ) 
10. 三重 ゼ ー タ関数 の 和 の漸近展 開 に つ い て.江上
繁樹， 数理解析研究所講究録 1 160 "解析的整数
論 と そ の周辺" : 1 -6 ( 2000 ) 
On calculation of exponential growth 
rates. E. Hayakawa， 数理解析研究所講究録
"力学系理論の新 し い展開" 掲載予定 ( 2000 )
1 1. 
国際会議
1 .  A Study on Thermal Conductivity 
Magnetic Fluid. Y. Hiraswa， 
Takegoshi， T. Shibata， A. Kosaka， Thwe 
4th JSME-KSME Thermal Engineering 















Optics ， Vo1 .39， No .28 : ( 2000 ) 
8 .  Differential Geometrical Conditions of 
Hypoid Gears with Conjugate Tooth 
8urfaces .N. Ito ， K.Takahashi : Trans. 
A8ME， J.  Mech. Des. Vo1 . 122 : 323-330 
( 2000 ) 
9 .  Direct numerical simulation of 
laminar包ation of turbulent forced gas 
flows in circular tubes with strong heat­
ing. 8 .  8atake， T. Kunugi， A. M. 8hehata 
and D. M. McEligot : Int. J. Heat and 
Fluid Flow， Vol. 21 : 526-534 ( 2000 ) 
その他の論文
1 .  G A を 用 い た砥石切 断機の フ ァ ジ ィ 制御 . 佐々
木基文， 大矢勇人 ， 高野登， 能登谷久公， 笹木
亮， 小泉邦雄 : 日本機械学会第 9 回 イ ン テ リ ジェ
ン ト ・ シ ス テ ム ・ シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集 ， N
0.99-18 : 64-69 ( 1999 ) 
2 . ワ イ ヤ 放電加工の小円弧凹 コ ー ナ ー R の加工精
度改善方法の検討. 小原治 樹， 大住剛 ， 今井渉 ，
山岸亮法 : 電気加工学会全国 大会 ( 199 9 ) 講演
論文集 : 17-20 ( 1999 ) 
3 . ワ イ ヤ プ ロ ー プ を 用 い た貫通穴形状計測装置の
開発. 辻晶樹， 小原治 樹 ， 大住剛 : 電気加工学
会全国 大会 ( 1999 )講演論文集 : 23-26 ( 1999 ) 
4 . ワ イ ヤ放電加工 の 放電爆発力 の 解析 . 電気加工
技術. 中 瀬正博， 小原治 樹， 大住剛， 羽多野正俊 :
電気加工技術， Vo1 . 24，  No.77 : 1 9-26 ( 2000 ) 
5 .  3 次元超 薄板精密加工技術 の 開発 .小原治 樹 ，
渡遁隆洋， 大住剛， 二宮英治 : 型技術 ， Vo1 . 15 ，  
No. 7 : 2 -3  ( 2000 ) 
6 . 油圧比例弁の微小流量域 に お け る ス プー ル制御
(D8P に よ る デジ タ ル外乱オ ブザー パの適用 ) . 
高瀬博文， 大住剛 ， 小原治 樹， 羽多野正俊 ， 中
橋秀紀 : 富山大 学 工 学 部 紀 要 ， 第51巻 : 1 -8 
( 2000 ) 
7 . 大学 ・ 企業 に お け る 油 空圧 教育 ( 解 説 ) . 大住
剛 ， 高瀬博文 : 日本油空圧学会誌フ ル イ ドパ ワ ー
シ ス テ ム ， Vo1 .34， No .2  : ( 2000 ) 
8 .  Molecular Dynamics 8tudy of Lattice 
Defect Generation During Very Rapid 
801idification. T. Iwaki : Heat & 
Technology， 8pecial Issue dedicated to 
Eurotherm， Vol. 18 ，  8upp. n . 1. : 43-48 
( 2000 ) 
プロシーディング等
1 . 液晶パネ ル を 用 い たゾー ン プ レ ー ト 干渉計の画
質改善館 学， 野村俊 ， 神谷和秀， 宮代裕， 奥
田聖一 ， 田代発造， 吉川和男 : 1999年度精 密工
学会秋期大会学術講演会， 401 : ( 1999 ) 
2 . 焦点外れ画像から の 形状計測法に関する研究
( 2 ). 榊原勇治， 田代発造， 吉川和男， 若嶋真
博， 野村俊， 神谷和秀， 宮代裕 : 1999年度精密
工学会秋期大会学術講演会， 394 : ( 1999 ) 
3 .  Development and Motion Control of 8mall 
Hopping Robot .  M. 8asaki， K. Yoshinaga， 
T. 8asaki and K. Koizumi : Proceedings 
of the 3rd Asian Control Conference 
(8hanghai， China) : 2239-2244 ( 2000 ) 
4 .  OKIAGARI-KOB08HI TYPE OF 
HOPPING AND MOVING ROBOT. M. 
8asaki， H. Ohara， K. Koizumi and T. 8a 
saki : 2000 TENCON PROCEEDING8 ， 
Vol .I ( Kuala Lumpur， Malaysia) : 1・201・1・
206 ( 2000 ) 
5 .  Thin Necked Bent Hoop Type Flexural 
Vibrator For Thin and 80ft Material 
Feeding. T. 8asaki， K. Koizumi and M. 8 
asaki : Proceedings of the International 
Conference on Machine Automation 
ICMA抑旧 (Osaka， Japan ) : 159-164 (加泊)
6 .  Motion Control of Mobile Manipulators 
Traveling on Irregular Terrain 
Identification of 8hape of Terrain  Using 
GA and Inverse Dynamics Compensation 
-. M. Hatano， T. Ohsumi， M. Minami and 
T. Asakura : International Conference on 
Electrical and Electronic Technology 
TENCON 2000 : (II-86 ) - ( II-91 ) ( 2000) 
7 . 凹凸路面 を 走行する移動マ ニピ ュ レ} タ の運動
制御- GA を 用 い た路面形状推定 と 逆動 力 学補
償の効果- 羽多野正俊， 大住剛， 小原治樹，
高瀬博文 ， 塚田茂和 : 第四回日本ロポ ッ ト 学会






Octo ber ( 2000) 
2 .  How to Obtain the Formal Tooth Bearing 
Pattern Between Hypoid  Gear and the 
Conjugate Pini on. N. Ito ，  K. Takahashi : 
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12 .  
原著論文
1 . 積層 Al/Ti 箔 の 常温圧 下 に よ る 複合化過程 と
曲 げ特性に 及 ぼすTi箔厚の影響. 奥村喜雄 ， 佐
治 重， 穴田博: 軽金属 49 : 529-534 ( 1999 ) 
2 . 極低温 ・ 異方向圧延 に よ り 加工 し た3004お よ び
5083 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の蓄積エ ネ ルギー . 古井
光 明 ， 能 口 美智代 ， 佐治 重 興 : 軽 金 属 49 :
209-213 ( 1999 ) 
3 . 金属 ア ン ミ ン水溶液の高温加水分解に よ る 酸化
物微粒子の合成 . 佐貫須美子 ， 西脇元哉 ， 真 嶋
宏 : 日本金属 学会 誌 63 : 1510-1518 ( 1999 ) 
Magnetic anisotropy of Pm impurity in 
rare earth-nickel compound. K. 
Nishimura， K. Mori， S. Ohy a， S. Muto ， 
W. D .  Hutchison， S. J .  Harker，  D .  H.  
Chaplin : Hyperfine Interacti on 120/121 : 
of Self-
Thermal 
Vol. 3 : 289-293 
8 . 油圧駆動型四足歩行ロ ボ ッ ト 一搭乗者 の運動 を
考慮 し た モデリ ン グ ー . 河原寛之， 羽多野正俊，
高瀬博文， 大住開U， 小原治 樹 : 第18回日本ロ ボ ッ
ト 学会学術講演会 : 193-194 ( 2000) 
9 . 由凸路面 を 走行す る 移動マニピュ レ ー タ の運動
制御 一 路面形状の推定誤差 と 制御誤差と制御誤
差 の 関係ー . 塚田茂和 ， 羽多野正俊 ， 大住剛 ，
小原治 樹， 高瀬博文 : 第18回日本ロ ボ ッ ト 学会
学術講演会 : 493-494 ( 2000) 
10 . 移動マニピュ レ ータの転倒 に関する研究ー シ ミ ュ
レー シ ョ ン と実機の比較検討 と 転倒安定化運動
の効果ー . 横井章泰， 羽多野正俊 ， 大住剛 ， 小
原治 樹， 高瀬博文 : 第1 8回日本ロ ボ ッ ト 学会学
術講演会 : 503-504 ( 2000 ) 
1 1 . 移動マ ニ ピュ レ ー タ の転倒 に 関 す る 研究 ー 抗力
規範 に よ る 転倒安定性の評価 と 安定化 ー . 羽多
野正俊 ， 見浪護， 大住剛， 朝倉俊行 : ア ドパ ン
テ ィ 2000 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 : 85-88 
( 2000) 
回折格子 を 用 い た鏡面 物 体 の 位 置測 定干渉計.
田 中 芳典， 吉川和男， 田代発造， 前田高志 ， 野
村俊 ， 神谷和秀， 宮 代裕 : 2000年度精密工学会
春期大会学術講演会， 547 : ( 2000) 
13 .  TVス ペ ッ クル 干渉 に よ る 視線方向移動の測定.
益野智行， 田代発造， 吉川和男， 宮 前 信弥， 野
村俊 ， 神谷和秀， 宮 代裕 : 2000年度精密工学会
春期大会学術講演会 ， 556 : ( 2000) 
ク ラ ス タ ー分析 に 関 す る 研究 . 成 毛康 之 ， 北垣
内 賢 明 ， 田代発造 : 精密工学会光 に よ る 形状計
測分科会 : ( 20 00) 
15 .  Molecular Dynamics Mechanism 
di ffusion. T. Iwaki. S. Satake : Proceedin 
gs of the 4-th JSME-KSME 
Engineering Conf erence ， 
( 2000 ) 
14 .  
国際会議
1 .  Shape Error Measurement of a Par abolic 
Mirror Using the Ray Tracing and the 
Fringe Scaning Method. T. Nomura， 
Kamiya， S. Okuda， K. Yamazaki ， 
Tashiro ， and K.  Yoshikawa : American 
Society for Precision Engineering 2000 





203-207 ( 1999 ) 
5 .  Effect of surface modification by heating 
in a rgon on charge/ discharge character幽
istics of Mg2Ni electrode. Y. Hatano， T. 
Tachikawa， K. Kobayashi， K. Mori ，  K. 
Watanabe， S. Morozumi : Materials 
Transaction 40 : 919-922 ( 1999 ) 
6 .  Correlation between superconducting and 
magnetic transition temperatures of 
R1・xNdxNi2B2C ( R = Y， Ho， Er). S. Cao ， 
K. Okamoto， K. Nishimura， K. Mori :  J. 
Low Temperature Physics 1 1 7 :  161 1 - 1615 
( 1999 ) 
7 .  RKKY Interaction and Kondo Effect in 
( Ce，La ) PdSn. D. Huo， K. Mori， T. Kuwai ， 
H. Kondo， Y. Isikawa， J. Sakurai : J. 
Phys. Soc. Jpn. 68 : 3377・3382 ( 1999 ) 
8 .  Corrosion Behavior of Mo-Re Based 
Alloys in Liquid Li. J. Saito， M. 
Morinaga， S. Kano ， M. Furui， K.N oda: 
Journal of Nuclear Materials 264 : 206-215 
( 1999) 
9 .  Alloying Effects on the Corrosion 
Behavior of Binary Nb-based and Mo­
based Alloys in Liquid Li. J. Saito， S. 
Inoue， S. Kano ， T. Yuzawa， M. Furui ， M. 
Morinaga : Journal of Nuclear Materials 
264 : 216-227 ( 1999 ) 
10. Modification of Electronic States of BCC 
Cr due to Local Displacements around 
Interstitial Atoms， B， C and N. Y. 
Matsumoto ， M. Morinaga， M. Furui : 
Journal of Physics : Condensed Matter 1 1 :  
767-778 ( 1999 ) 
1 1. 常温圧 接 に よ り 作 製 し た 積層 Al/Ti フ レ ー ク
複合材の 曲 げ特性 に 及 ぼす初 期 箔 形状の影響.
奥村善雄 ， 佐治 重興 ， 穴 田博 : 軽 金 属 50 :
216-221 ( 2000 ) 
12. 7075 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の半連続鋳造に お け る 機
械的撹枠の影響. 上谷保裕 ， 高木英俊 ，松田健
二， 池 野進 : 軽金属50 : 203-209 ( 2000 ) 
13. ß' 単 相Cu-Zn合 金 の 低温 相分解過程 に 対 す る
第3添加元素 の影響. 池 野進， 上谷保裕 ，品川 不
二雄 ，松田健二 : 伸銅技術研究会 誌 39 : 75-83 
( 2000 ) 
14. Fe-Mn複酸化物 ( Jacobsite ) の 1473K に お け
る 不定比性. 寺山清志 ， 島 崎利治 : 高温学 26 :
90-94 ( 2000 ) 
15. Fe-Mn炭化物 の酸化過程の熱分析. 寺山清志 ，
島崎利治 : 高温学会 誌 26 : 36-40 ( 2000 ) 
16. 懸濁 ア ナ タ ー ゼ粉 末 を 利 用 す る Se イ オ ン の 光
触媒還元. 佐貫須美子 ， 車古和恵 ， 長岡茂 ， 真
嶋宏: 日本金属学会 誌 64 : 34-41 ( 2000 ) 
17. ピ ニ ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ンに よ る 二酸化チ タ ン
の疎水化. 佐貫須美子 ， 西佳彦， 中 原 清 ， 真 嶋
宏 : 表面技術 51 : 828-835 ( 2000 ) 
18. Preparetion of Functionally Graded 
Materials by Pulse Current Pressure 
Sintering of Ball Milled Al-50at %Ti 
Pow der. Takekazu Nagae， Shigeoki Saj i ，  
Takashi Yanagimoto， Masateru Nose， 
Masaru Yokota : Materials Transactions ， 
JIM. 41 : 457-460 ( 2000 ) 
19. Properties of Zr�Si � N coatings pre­
pared by RF reactive Sputtering. 
Masateru Nose， M. Zhou， Takekazu 
Nagae， Takehiko Mae， Masaru Yokota， 
Shigeoki Saj i :  SURFACE & COATINGS 
TECHNOLOGY 132 : 163- 168 ( 2000 ) 
20. HRTEM Observation of Various Kinds of 
Meta stable Phases in Al-1. 0  mass % 
Mg2Si-0. 4  mass % Si Alloy. K. Matsuda， 
Y. Sakaguchi， Y. Miyata， Y. Uetani， T. 
Sato， A. Kamio， S. Ikeno : Journal of 
Materials Science 35 : 179-189 ( 2000 ) 
21. Effect of Hydrogen on the Reduction 
Kinetics of manganese Oxide at High 
Temperatures by New EGA Method. K. 
Terayama， T. Shimazaki : Netsu Sokutei 
27 : 13-17 ( 2000 ). 
22. Preparation of Nd(皿 ) Carbonate by 
Precipitation stripping of Nd(血 ) -Loaded
VA10. S. Sanuki， M. Matsushita， H. 
Maj ima : Metallurgical and Materials 
Transactions ， 31B : 5- 13 ( 2000 ) 
23. Extraction of Ag( 1) from aqueous 
- 31 -
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thiocyanate solution with Primene JMT 
and TOA. S.Sanuki， M. Jyumonji ，  H.  
Majima : Hydrometallurgy， 55 : 1 19-136 
( 2000 ) . 
24. Precipitation Stripping of Nd( 皿 )
Carbonate from Nd( m ) ーLoaded D2EHP A 
with NH3- ( NH 4 ) 2 C0 3 solution. S. Sanuki ， 
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開 : 87-92 ( 1999 ) 
3 . 高温で焼鈍 し た Cu・41 .7mass%Zn合 金 に お け
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Ikeno， H. Matsui， K. Matsuda， Y. Uetani : 
Materials Science Forum 331-337 : 1 193-
1 198 ( 2000 ) 
Symposium on Designing ，  Processing and 
Properties of Advanced Engineering 
Materials， ISAEM-2000， Guilin， China， 
20-21  Oct . : ( 2000 ) 
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1 .  L-malic acid  production by 
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bioreactors. C. Chida， K. Hoshino ， M. 
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37 : 639句648 ( 2000 ) 
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Needle-like Goethite Particles by Air 
Oxidation of Aqueous Ferrous Hydroxide 
Suspensi on .  H. Kumazawa， H. Kawasaki ， 
N. Ikeda : Chem. Eng. Commun . 179 :  81 -88 
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13 .  Synthesis  of Titanate Derivatives by Use 
of Ion -Exchange Reaction . C.-T. Lee， 
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14 .  Absorption and Desorption of C0 2 by 
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Chem. Eng. Commun. 182 : 163-179 ( 2000 ) 
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16 .  Mechanism of Gas Transport of NH 3 -
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Appl . Polym. Sci . 78 : 842-846 ( 2000 ) 
17 .  Liquid - Phase Photocatalytic Reaction 
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18 .  Depolymerization of 
Polyethyleneterephthalate in Supercritical 
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19 .  Thermal Treatment of Titanate 
Derivatives Synthesized by Ion-Exchange 
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Mixture Prepared by Disintegration of 
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3 .  Dかhydrochloric Phenomena during the 
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2 .  Accumulation of Polymer 
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Tetramethylene- and l ， 1 -Pentamethylene-
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T. Uchiyama， T. Kaj ioka， R. Miyatake， S .  
Kuroda : Tetrahedron Lett . 40 : 3597-3596 
( 1999 ) 
2 .  1 ， 1 -Ethylene- 1H・azulenium
Alkyl Substituted Derivatives : 
Characterization， 
of. M. Oda， T. Kajioka， 
Uchiyama， K. Nagara， T.  Okujima， S .  Ito ， 
N. Morita， T. Sato， R. Miyatake， S. 
Kuroda : Tetrahedron 55 : 1 959-1965 ( 1999 ) 
3 .  Thermolytic Fragmentation Reaction 
Tricyclo [ 5.3 .017 ] -undeca・2 ，4-diene皿10司one
Tosylhydrazone under Basic Conditions . 
Oda， Y. Masaki， S. Hayashi， R .  
特許
1 . 有機塩素化合物 を含む排水のノ'\1 オ レ メ デイ エ ー
シ ョ ン の た め の不織布表面培養装置及 び分解処
星 野 一 宏 ， 谷 口 正 之 : 特 願理 シ ス テ ム .
2000-318601 .  
2 . ア フ イ ニ テ ィ 沈殿法 に よ る タ ン パ ク 精製方法 .
星野一 宏 ， 常 磐 豊 ， 北川 優 ， 楽 隆 生 : 特 願
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4 .  Formation，  Characterization， and Some 
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azuleniumJ ion. M. Oda， A. Sakamoto ，  R. 
Miyatake， S. Kuroda : Tetrahedron， 55: 
1 2479- 12492 ( 1999 ) 
5 .  A Divergent Method for Preparing 1 -
Aryl- and 1 ，3-Diarylazulenes from Ethyl 
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oxopropionate. M.  Oda， T. Kaj ioka， K. 
Haramoto ， R. Miyatake， S. Kuorda : 
Synthesis : 1349・1353 ( 1999 ) 
6 .  Nitration of pyrene adsorbed on silica 
particles by nitrogen dioxide under simu­
lated atmospheric conditions . H .  Wang， 
K. Hasegawa， S. Kagaya: Chemosphere 
39 : 1923-1936 ( 1999 ) 
7 .  Palladium司catalyzed modification of 
poly ( p-bromostyrene) with carbazole and 
related heteroarenes containing an N-H 
bond and their properties. T. Kanbara， 
Y. Yokokawa， K. Hasegawa : J.  Polym. 
Sci . 38 : 28-34 ( 2000) 
8 .  Palladium-catalyzed polycondensation of 
diiodobenzenes with 1 ，3-
bis ( phenylphosphino ) propane and prepa­
ration of polymer transition-metal 
complexes . T. Kanbara， S. Takase， K. 
Izumi， S. Kagaya， K. Hasegawa : 
Macromolecules 33 : 657-659 ( 2000 ) 
9 .  Ti0 2 前駆体溶液 に よ る 薄膜作製. 蓮覚寺聖一，
袖j畢 真吾， 中村優子， 山 田 明 文 ， 技術 ・ 教育研
究論文誌 9 : 29-34 ( 2000 ) 
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Hasegawa :  Chem. Lett . :  208-209 ( 2000 ) 
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Chemistry 133 :  59-66 ( 2000 ) 
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Hasegawa: Fresenius J .  Anal. Chem. 366 : 
842明845 ( 2000 ) 
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Wang， K. Hasegawa， S. Kagaya : 
Chemosphere 41 : 1479-1484 ( 2000 ) 
17 .  Synthesis of amorphous molecular mate­
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photochromism. A. Honma， T.  Kanbara， 
K.  Hasegawa : Mol. Cryst . and Liq. Cryst . 
345 : 125-130 ( 2000 ) 
18 .  Study of the Mechanism for the 
Hydrolysis of . Alkoxy( aryl ) ( phenyl ) -16・
sulfanenitriles， ArPhS( OR)  ( N ) . T.  
Yoshimura， T.  Dong， T，  Fujü， M.  Ohkubo ，  
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T.  Yoshimura， C， Shimasaki : Z. 
Kristallogr. NCS. 2 15 :  357-358 ( 2000 ) 
- 37 ー
富山大学工学部研究紀要第52巻 2001 
20 .  Effects of the Noncyclic Cyanamies on 
the Retrogradation of Waxy Corn Starch. 
K.  Ogawa， K.  Aso ，  S. Ono ， T. Yoshimura， 
S. Rengakuji ， Y. Makamura， 1. Yamazaki ，  
S .  Murotani ， C .  shimasaki : B ull. Chem. 
Soc . Jpn .  73 : 1 283-1284 ( 2000 ) 
2 1 .  The Structure of [ Ph 2 XS-N-SPh 2 NH] + 
cations ( X = NH， 0) .  T. Yoshimura， T. 
Fujii ， S. Murotani ， S. Miyoshi ， T. 
Fujimori ，  M. Ohkubo ，  S.  Ono ，  H. Morira:  
Organomet . Chem. ，  61 1 :  272-279 ( 2000 ) 
22 .  Synthese and Structural 
10-Monoxy- and 
Analysis  of 
Dioxy-5-N-
Su bstitu tedlminothianthrene 
Derivativesand the Stereochemical Change 
on thei r  Sulfur Atom ubder Acidic and 
Thermal Conditions.  H. Morita，  H. 
Kaaguchi ， T. Yoshimura， E.  Tsukurimichi ， 
C. Shimasaki ， E. Horn :  Chem. Eur. J. 6 :  
3976-3983 ( 2000 ) 
23.  A new process for catalytic liquefaction 
of coal using dispersed MoSz catalyst 
generated in situ with added H 2  O.  C. 
Song， A. K.  Saini ， Y .  Yoneyama: Fuel 79 : 
249・261 ( 2000 ) 
24. A Synthetic Method for Preparing 3，3-
Dialkyl- 1 ，2 ，3 ，8・teterhydrozulen-1-one. M. 
Oda， T. Kajioka， K.  Ikeshima， R. 
Miyatake， S. Kuorda : Synthetic Commun. 
30 : 2335-2343 ， ( 2000 ) 
25 .  Addition Reaction of Cyclic Ethers to 
1 ， 1 -Ethylene-1H-Azulenium Ion.  M. Oda， 
T. Uchiyama， T. Kajioka， T. Hashimoto ， 
R. Miyatake， S. Kuroda: Heterocycles 53 : 
2071・2077 ( 2000 ) 
26.  A Convenien t Synthetic Method for 
Preparing 2 ，5・Di substituted 1 ，6-
Methano [ 10 ] annulenes from 1 ，6-
Diacetylcyclohepta-1 ，3 ，5幽triene. S. 
Kuroda， S. Zuo，  M. Oda， A. Fukuta， T. 
Kajioka， T. Saito ，  S. Furuta， H. Tsukumo， 
K. Sano， R. Miyatake， S. Tomoda， C. 
Hayakawa， and H. Nozawa: Bull. Chem. 
Soc . Jpn . .  73 : 1659-1671 ( 2000 ) 
27. 水 中 の ア シ ュ ラ ム の 固相抽出/蛍光光度 定量 .
中 村基、 安川 l朋子、 五十嵐哲也 、 山 田 異 吉、
曾津宣ー : 分析化学 49 : 65-68 ( 2000 ) 
28. Complexation Equilibria of Oxy-Acid 
2-Amino-2-Deoxy-D-Gluconic Acid 
Metal ( II )  Ion Ternary Systems in 
Aqueous Solution As Studied by 
Potentiometry. Binding Characteristic of 
Borate and Germanate. Y .  Kanekiyo. S. 
Aizawa， N. Koshino ，  S. Funahashi : Inorg. 
Chim. Actα 298 : 154-164 ( 2000 ) 
29. Fluorometric determination of 
Ethofenprox in waters by using solid­
phase extraction. M. Nakamura， T. 
Igarashi ， S. Yamada， S.Aizawa:  
Fresenius' J .  Anal. Chem. 367 : 658-660 
( 2000 ) 
30 . Circular Dichroism Spectrophotometric 
Determination of Metal Ions Using 
Optically Active Tris (thi olato )  Type 
Rhodium ( III ) Complexes . S. Aizawa， Y .  
Sone， S .  Khajar， Y.  Ohishi ， S .  Yamada， 
M. Nakamura:  Bull . Chem. Soc . Jpn . 73 : 
2043-2050 ( 2000 ) 
31 . Inhomogeneous distribution of charged 
colloidal particles studied by conf ocal 
laser scanning microscopy. K.  Ito and H. 
Yoshida:  Colloid and Surfaces ， A :  
Physiochem. and Eng.  174 : 55-77 ( 2000 ) 
32. Recognition of Sugars by Boronic Acid­
Carrying Self-Assembled Monolayer. N. 
Kanayama， H.  Kitano : Langmui r  16 : 
577-583 ( 2000 ) 
33 . Complexation of Porphyrin with Pyridine 
Moiety in Self-Assembled Monolayer on 
Metal Surfaces . N. Kanayama， T. 
Kanbara， H. Kitano : J. Phys. Chem. B 
104 : 271-278 ( 2000 ) 
34. Inclusion of Phthalic Acid Esters by 
Self-Assembled Monolayer of Thiolated 
Cyclodextrin on a Gold Electrode. H. 
Kitano， Y. Taira， H. Yamamoto : Anal . 
- 38 -
1999年�2000年研究業績一覧
Chem. 72 : 2976-2980 ( 2000 ) 
35.  Raman Spectroscopic Study on the 
Structure of Water in Aqueous 
Polyelectrolyte Solutions . H. Kitano， K. 
Sudo，  K. Ichikawa， M. Ide， K. Ishihara: 
J. Phys . Chem. B ，  104 :  1 1425・1 1429 ( 2000 ) 
36. Effect of Solvation on the Metallation of 
Supra-molecular Porphyrin Complex. H.  
Kitano， M. Wakabayashi : Macromol. 
Chem. Phys. : in press ( 2000 ) 
37.  Recognition of Novel Lipopolypeptides 
with Many Pendent Sugar Residues by 
Lectins. H. Kitano， Y. Sumi: 
Bioconjugate Chem. : in press ( 2000 ) 
38. Discrimination of Thiolate Group in 
L-Cysteinate and Glutathionate by Axial 
Coordination Site of Five岨Coordinate
Trigonal-Bi pyramidal P alladi um ( I I )  
Complex with Tris ( 2-
( diphenylphosphino) ethyl) phosphine. S. 
Aizawa， M. Okada， K. Kobayashi， S. 
Yamada， M. Nakamura : Chem. Lett. : in 
press ( 2000 ) 
39. Kinetic Effect of Z inc ( II )  and 
Cadmium ( II )  Ions on Configurational 
Inversion of D. L L L-fiαc (S) ・Tris ( L-
cysteinato・N，S) cobalt ( III ) Complex. S. 
Aizawa， Y. Ohishi， S. Yamada， M. 
Nakamura : Anal. Sci . : in press ( 2000 ) 













Method for Preparing 
Cyclohepta-1 ，3，5-triene-3，4-
M. Oda， S. Hayashi， S. 
Zuo ，  R. Miyatake， S. Kuroda， N.  Morita， 
T. Asao : Synth. Commun. : in press (20∞) 
41 . Synthesis ， Stability， and X-Ray 
Crystallographic Structure Analysis of 
Spiro[ lH-azulenium-1 ， 1 'ーcycloalkane] Ions . 
M. Oda， A. Fukuta ( nee Sakamoto ) ，  T. 
Kaj ioka， T. Uchiyama， H. Kainuma， R. 
Miyatake， S. Kuroda : Tetrahedron : in 
press ( 2000 ) 
42. Synthesis and Properties of anti-6， 15-
Epithia-8，13-
methano benzo [e ] 日4] annulene-7 ， 14-dione，
anti-5 ， 14・Epithia-7 ， 1 2-methanofuro [3 ，4-
e]  [ 14 ] annulene-5 ， 13-diones ， and Their 
Ionic Species. S. Zuo，  S. Kuroda， M. 
Oda， S. Kuramoto， Y.  Mizukami， A. 
Fukuta， Y.  Hirano， T. Nishikawa， S. 
Furuta， R. Miyatake， S. 1. Shaheen， T. 
Kaj ioka， M. Kyougoku : Heterocyles : in 
press ( 2000 ) 
そ の他の論文
1 .  Polymeric Amphiphiles Prepared for 
Modification of Liposome Surfaces . H.  
Kitano， Y. Sumi : Res . Adv. Macromol. 1 :  
49-55 ( 2000 ) 
2 . 水 を 用 い た石炭の水素化分解反応 . 米山嘉治 :
日本学術振興会 未来開拓学術研究 プ ロ ジ、 エ ク
ト 研究成果報告書 ( 課題番 号RFTF96R14801 ) : 
163-169 ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  Selective Removal of Chymototrypsin 
Using Its Irreversible Inhibitor. S. Ono， 
K. Hasegawa， S. Sako， M. Umezaki， T. 
Fuj ii ，  H. Morita， T. Yoshimura : Peptide 
Science : 267-268 ( 2000 ) 
2 . α -Amylase Inhibitory Activity of Linear 
and Cyclic . Peptides Derived from 
Tendamistat. M. Umezali， S. Hashimoto， 
N. Tojo ，  T. Fuj ii ，  H.  Morita， T. 
Yoshimura， T. Kato ， S. Ono : Peptide 
Science : 407-408 ( 2000 ) 
国際学会
1 .  Thermolytic and Photolytic Behavior of 
N-Substituted dibenzothiophen. H. 
Morita， A. Tatami， B. J. Kim， M. 
Yoshida， T. Fujii ，  T. Yoshimura : 19th 
International symposium Organic 
Chemistry of Sulfur， Sheffield， UK June 
( 2000 ) 
2 .  Thiolato-Ligand Substitution Reaction of 
Dithiolato Bridged Five“Coordinate 
- 39 -
富山大学工学部研究紀要第52巻 2001 
Trigonal-Bipyramidal Palladium ( II )  
Dinuclear Complex. S. Aizawa， Y.  Sone， 
S. Yamada， M. Nakamura: 34th 
International Conference on Coordination 
Chemistry， Edinburgh， July ( 2000 ) 
3 .  Structures and Properties of 
Mononuclear and Dinuclear Trigonal­
Bipyramidal ( Thiolato ) palladium( II )  
Complexes . S .  Aizawa， T.  kawamoto ， K. 
Kobayashi， S. Rengakuj i ，  Y. Nakamura : 
International Symposium on New 
Horizons of Coordination Chemistry 
toward the 21st Century， Kusatsu， 
September ( 2000 ) 
4 .  Electrostatic Attraction between Like­
Charged Surface and Particles . K. Ito ， M. 
Kadoya， S. Mochizuki， H.  Kitano : 
賞
International Conference on Colloid and 
Surface Science， Ichigaya， Japan， 
November ( 2000 ) 
1 . 東海化学工業会賞 「金属錯体の反応機構論的研











井 上 正 美
畠 山 豊 正
小 平 憲
磯 部 正 治
安 川 洋 生
山 口 昌 樹
佐 山 三千雄
須 加 実
1 . 唾液は語る . 山口 昌樹， 高井 規安 : ( 工業調
査会， 東京， 日本) ppl-192 ( 1999 ) 
2 . 濃度 を 検 出 す る セ ン サ . 山口 昌樹 : こ れで わ
か る セ ン サ技術 (工業調査会 編， 工業調査会，
東京， 日本) pp193・204 ( 2000 ) 
原著論文
1 . 円筒状 リ ニ ア 同 期 モ ー タ の 推 力 特性 の 改 善 .山
口 昌樹， 安藤 善之 ， 鹿野 快男， 小林 学， 苅
田 充二 : 電気学会論文誌 D， Vol. 1 1 9-D No. 
12 : 1494-1499 ( 1999 ) 
2 .  Dd-oscillin expression is regulated in the 
cell cycle and overexpression causes 
multinucleate. Y. Matsuda， E. Viller， K.  
Tabata， T. Okuwa， Y.  Masamune， K.-1 .  
Kodaira， H.  Yasukawa : J. Biochem. Mol. 
Biol. Biophys. 3 : 183-190 ( 1999 ) 
3 .  Amidation of polyaromatic carboxylic 
acids in aqueous medium. R. Maruyama， 
S. Ono， M. Inoue : Tetrahedron Letters 41  
: 5229-5232 ( 2000 ) 
4 .  Developmental changes in the spatial 
expression of the genes involved in my­
osin function in Dictyostelium. M.  Maeda， 
H. Kuwayama， M. Y okoyama， K. Nishio ， 
T. Morio ， H. Urushihara， Y. Tanaka， T.  
Saito ， H. Ochiai， K. Takemoto ， H.  
Yasukawa， 1 .  Takeuchi : Developmental 
Biology. 223 : 1 14・119 . ( 2000 ) 
5 .  Cryopreservation of competent intact 
yeast cells for efficient electroporation. 
M. Suga， M. Isobe， T. Hatakeyama 
Yeast， 16 : 889-896 ( 2000 ) 
6 .  The genetic switch for the regulatory 
pathway of Lactobacillus plantarum 
phage ø gle : characterization of the 
promoter PL， the repressor gene cpg， and 
the cpg-encoded protein Cpg in 
Escherichia coli. M. Kakikawa， S. 
Ohkubo，  M. Sayama， A. Taketo， K.-1 .  
Kodaira : Gene 242 : 155-166 ( 2000 ) 
7 .  Purification and biochemical properties of 
an N-hydroxyarylamine 0-
acetyltransferase from Escherichia coli . 
E . -T. Yamamura， M. Sayama， M. 
Kakikawa， M. -A. Mori， A. Taketo， K. ー1 .
Kodaira : Biochimica et Biophysica Acta 
: 1475 : 10-16 ( 2000 ) 
8 .  Purification and DNA-binding properties 
- 40 -
1999年-2000年研究業績一覧
of the Cr・o-type regulatory repressor 
protein Cng encoded by the Lactobacillus 
plantarum phage ø gle. M. Kakikawa， S.  
Ohkubo ，  T. Sakate， M. Sayama， A. 
Taketo， K.-I .  Kodaira : Gene 249 : 161-169 
( 2000 ) 
9 .  Molecular analysis of the rearranged 
genome and chimeric mRNAs caused by 
the t ( 6 ; 1 1 ) ( q27 ; q23 ) chromosome 
translocation involving MLL in an infant 
acute monocytic leukemia. Y. Akao， M. 
Isobe : Genes Chromosomes Cancer 27 : 
412-417 ( 2000 ) 
10 .  Identification of the TCL6 genes within 
the breakpoint cluster region on chromo勘
some 14q32 in T-cell leukemia. M. Saitou， 
J. Sugimoto， T. Hatakeyama， G .  Russo， 
M.  Isobe : Oncogene 19: 2796・2802 ( 2000 ) 
1 1 .  Genetic heterogeneity of ribosomal RNA 
gene and matK gene in Panax 
notoginseng . H. Fushimi， K. Komatsu， T. 
Namba， M. Isobe : Planta Medica 66 : 
659-661 ( 2000 ) 
1 2. 酸化物触媒お よ び貴金属触媒 を 用 い た 固 定床反
応器 に お け る C 9 石油樹脂の脱 フ ッ ソ 反応 . 糸
井 泰， 井上正美: 日化 誌319幽322 ( 2000 ) 
13 .  DNAモー タ の ー 電気的モ デル.宮腰， 越 田 ， 松
田 ， 中 嶋， 畠山 : 電子情報通信学会論文 誌D-I
1 Vol. J83-D-II， No. 6 : 1 564-1567 ( 2000 ) 
14 . 唾液式非侵襲血糖測定器の携帯化 と 評価 .山口
昌樹， 佐藤 太亮， 畠山 豊正 ， 大久保 雅 通 :
日本ME学会論文 誌 Vol. 38， No. 2 : 35-41 
( 2000 ) 
15. Complete sequences and expression kinet­
ics of racG， racH， racI and racJ genes in 
Dictyostelium discoideum: T. Okuwa， T. 
Morio ， T. Saito，  Y.  Masamune， H.  
Yasukawa : Biological and 
Pharmaceutical Bulletin. in press 
そ の他の論文
1 . 歯肉溝液か ら の血糖 自 己測定. 山口 昌樹 : Med­
ical Technology : Vol. 28 No. 7 : 674-675 
( 2000 ) 
2 . 電界 を 用 い た種々 の細胞融合法. 畠山豊 正 ， 木
村定明 ， 須加実， 山口 昌樹 : 電子情報通信学会
技術研究報告MBE 2000-3 : 15-22 ( 2000 ) 
3 . 凍結 コ ン ピテ ン ト 細胞 を 用 い た酵母菌 の高効率
なエ レ ク ト ロ ポ レーシ ョ ン 法. 須加実， 後藤充
美， 畠山豊正， 山口 昌 樹 : 電子情報通信学会
技術研究報告MBE 2000-4 : 23-27 ( 2000 ) 
4 . 歯肉溝液 を 用 い た 非侵襲 的 な 血糖測定手法の提
案. 大島孝志， 木村定明， 福士タ紀子， 畠 山 豊
正， 山口 昌樹 : 電子情報通信学会技術研究報
告MBE 2000由5 : 29-34 ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  The amidation of polyaromatic carboxylic 
acids by Baci llus cereus. R 
W. Hao仏， M. Inoue. : Proc.of the 9th 
International Symposiun on Fine 
Chemistry and Functional Polymers : J .  
Mol. Sci. 1 5 :  1 15-1 16 ( 1999 ) 
2 .  The catalytic activity of Bacillus cereus in 
organic synthesis .  M. Inoue : Proc. of the 
9th International Symposiun on Fine 
Chemistry and Functional Polymers : J .  
Mol. Sci . 1 5  : 143-144 ( 1999 ) 
3 .  Regulation in Rat Submandibular 
Salivary Secretion.  N. Takai ， K. 
Uchihashi， K. Higuchi ， Y. Y oshi da，  M. 
Yamaguchi : GABAergic Inhibitory， 
International Conference on Oral Biology 
16 ( 3 )  : 17 ( 2000 ) 
4 .  Trial Manufacture of a Noninvasive Blood 
特許
Glucose Meter Using Saliva .  M. 
Yamaguchi ， D .  Satou， N.  Takai 
International Conference on Oral Biology 
16 ( 34 )  : 32 ( 2000 ) 
1 . 非侵襲的血糖値測定の た め の キ ャ ピラ リー 装置，
試験装置， 測定方法及 ぴモ ニ タ 一 方法. 山 田 祥
治 ， 宮林 毅 ， 山 口 昌 樹 : 特 願 2000-013327
( 2000 ) 
2 . 微量検体の 分析に用い る 酵素試験紙 を 配設 し た
- 41 ー
富山大学工学部研究紀要第52巻 2∞l
キ ャ ピ ラ リ ー 用 具， お よ び測定方法. 山 口 昌 樹 ，
和 田茂， 亀井智成， 宮林毅， 渡辺康洋， 山 田祥
治 : 特願2000-327730 ( 2000 ) 
- 42 ー
